



　The objective of this study was to verify the stability of Y2O3 partially stabilized zirconia 
(zirconia) sintered at 1,350℃ and 1,450℃ in a simulated oral environment over a long 
period of time.
　After sintering, zirconia was immersed in physiological saline, 1% lactic acid solution, 
and 1% malic acid solution which can be produced in the oral cavity for 3 or 6 months. The 
bending strength and strain were measured. The following results were obtained.
　Before immersion, there was no difference in the bending strength of zirconia sintered at 
1,350℃ and 1,450℃. For zirconia sintered at 1,350℃, there was no difference among 
solutions in the bending strength after exposure. However, for zirconia sintered at 1,450℃, 
the bending strength and strain were lower after exposure to 1% lactic acid solution for 3 
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たイットリア部分安定化ジルコニアを 1 % 乳酸









































1 ％乳酸溶液（純正化学，東京，pH2.6）と 1 %
リンゴ酸溶液（ナカライテスク，京都，pH2.6）
を図 1 に示すように直径40mm，高さ120mm の
ガラス瓶にそれぞれ100mL 注入し，釣り糸で各
試験片を瓶内に吊るし，溶液中に固定した．その










sintered at 1,350℃. For zirconia sintered at 1,350℃, fracture was not observed during 
exposure to any of the solutions. However, when sintered at 1,450℃, zirconia was fractured 
during exposure to 1% lactic acid solution and 1% malic acid solution for 6 months.
　It was clarified that zirconia sintered at 1,350℃ was more suitable than that sintered at 
1,450℃ as an implant material.
表 1 ：実験に使用したジルコニアの成分（メーカ表示）
　　　　　　　　　Composition （wt.%）
ZrO2 Y2O3 Al2O3 other
94.57 5.35 0.07 0.01





　 1 % 乳酸溶液に浸漬した Z145は浸漬 6 ヶ月で
全数が破断したが， 1 ％リンゴ酸溶液に 6 ヶ月間
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図 ４ ： 1 %リンゴ酸溶液に 3 ヶ月間と 6 ヶ月間浸漬したZ135とZ145の曲げ強さ












Z145は0.₇₇±0.06% であった．Z135の浸漬 3 ヶ月
後 は0.₇1±0.0₇%，Z145は0.8±0.04%， 次 い で，
浸漬 6 ヶ月後の Z135は0.₇₇±0.08%，Z145は0.6₇
±0.05% であった．Z145の浸漬 3 ヶ月後は 6 ヶ月
後より大きい結果が得られた（p＜0.01）．














図 6 ： 1 %乳酸溶液に 3 ヶ月間と 6 ヶ月間浸漬したZ135とZ145の曲げ試験破壊時におけるひずみ
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Z135は0.68±0.03% であり， 3 ヶ月後よりも減少
した（p＜0.01）．浸漬 6 ヶ月後の Z145の試験片
は浸漬中に破折して測定が不可能であった．











漬した試験片では，図 8 に示すように ₇ 個のサン
プル中， 6 個は破折していた．図 9 に 1 % リン






図 7 ： 1 %リンゴ酸溶液に 3 ヶ月間と 6 ヶ月間浸漬したZ135とZ145の曲げ試験破壊時におけるひずみ
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　生理食塩液に 3 ヶ月間と 6 ヶ月間浸漬した後の
Z135と Z145の曲げ強さおよびひずみは，同等の
値を示し差は認められなかった．また Z145の































































げ強さおよびひずみは， 1 % 乳酸溶液に 3 ヶ
月間浸漬した測定値は小さくなり，さらに 1 %










2 ）Harry P. Papanaiotou, Steven M. Morgano, 
Russel A. Giordano and Richard P（2006）In 
vitro evaluation of low–temperature aging ef-
fect and finishing procedures on the flexural 
strength andstructural stability of Y–TZP den-









漬試験による銀合金（JIS 第 1 種）の評価．補
綴誌 45：315–21．
₇ ）Hirayama T, Koike M, Kurogi T, Shibata A, 
Nakamura S, Terano M, Yamabe Y, Murata H 
and Fujii H（2008）Ion release from casts of 
commercially Pure titanium in mixed solutions 
of organic acids contained in human saliva. J 










11）Bucko MM, Haberko K and Faryna M（1995）
Crystallization of zirconia under hydrothermal 
condition. J Am Ceram Soc 78： 339₇–400.
12）Lawson S and Smith PA（1993）A new tech-
nique for monitoring aging in yttria–tetrago-
nal zirconia polycrystals. J Am Ceram Soc 76： 
31₇0–2．
13）伴　清治（2014）歯科用ジルコニアの材料科学









★本文41-2.indb   129 2016/03/07   16:53:45
